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  Clinical statistical studies on hematuria were performed in outpatients who were seen at our
Department， during the 7－year period from i 974 through 1980． Of the l l，574 outpaticnts studied，
the total number of outpatients with hematuria 1，705 ； macroscopic hematuria was found in 446
cases （3．90／，〉 and microscopic hematuria was in 1，259 cases （IQ．90／o）． The most，frequent ca，use of
macroScopic hematuria was maiignant urinary tumors and that of microscopic hematuria was urinary
tract infections． Macroscopic hematuria from the bladder was observed in 42．20／． of the 446 cases，
and macroscopic hematuria from the lddney followed． Malignant urinary tumors were found in
23．30／o of the outpatients with macroscopic hematuria and more frequent in older age group．











































患者総数    11，574
  肉眼的血尿  446 3．9
  顕微鏡的血尿  1，259 10．9
  言十            1，705   14．8
Table 2．肉眼的血尿の疾患別頻度




尿路良性腫瘍  17（7．O）  2（1．0）
尿路結石症 52（21 ．3） 29（14．4）
特発性腎出血 31（12．7） 23（11．4）
已下i畿螺7（2・9）9（4・4）
豊玉       f募」  12 （4．9）   2 （1．0）
案莞±薯1（・・4）9（4・4）













計 244 202 446
                  女
く10    1G～   20－   30～   40～        60～   ブ0～   80～ （歳）























尿路良性腫瘍  78（13．2） 10（1．5）
尿路結石症160（27．2） 91（13．6）



























        （）内はその年齢における肉眼的血尿中のパーセント
年齢（歳） KIO 10・一 20N 30一一 40・一 50一  ・ 60一 70・一， 80・一計


















































































        （）内はその年齢における尿路悪性腫瘍中の百分率
！395
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出 血 部 位 症例数（％）
上部尿路 腎 141（31 ．6）
200例（44．8％）尿管59（13．2）
      膀 胱下部尿路       尿 道229イ列（51．4％）







       （）内は各疾患における百分率




















































計 5フ3   79（13．8）  250（43．6）  329（57．4）



























     肉眼的血尿の既往
            （〉内は各悪性腫瘍中の百分率
（223例） 受診時血尿の有無
（329例）
疾患名  症例数 肉眼的 顕微的
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    鏡的血尿の比率

























































49     （11．3γ（8．3）
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